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   Stone analysis was performed for 216 urinary calculi which were obtained from 205 patients in 
our hospital from January, 1980 to June, 1984. 
   The results revealed 161 calcium stones, 21 uric acid stones, 19 struvite stones, 2 cystine stones 
and 13 others. 
   Sixty one of the 205 patients (male 44, female 17) and 19 controls (male  11, female 8) were in-
vestigated for 24-hour urine calcium and uric acid. Forty seven of the patients had calcium stones, 
7 of the patients had uric acid stones and 7 of the patients had struvite stones. 
   The mean 24-hour urine calcium level was  146.8+76.5 mg/dayfor the male controls and 
 139.1+69.9 mg/day for the female controls. The mean 24-hour urine uric acid level was  528.1+ 
132.6 mg/day for the male controls and  362.0+135.2 mg/day for the female controls. 
   The mean 24-hour urine calcium level for the male calcium-stone group was214.6+96.8 mg/day, 
and it was significantly higher than that for the male controls  (p<0.05). 
   The 24-hour urine analysis revealed abnormalities in 17 urolithiasis patients (27.9 %) including 
hypercalciuria in 11 patients (18.0%) and hyperuricosuria in 9 patients (14.1%). 
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カル シ ウム結 石47例 屯 高 カル シ ウ ム尿症 は9例
(19・1%),高尿 酸 尿 症 は6例(12.0%)で12例(25.5
%)に 異 常 を認 め た.
尿 酸結 石7例 中,高 カル シ ウ ム尿 症 は認 め ず,高 尿
酸 尿 症 を2例(28.6%)を 認 め た.
リン酸 マ グネ シ ウム ァ ソモ ニ ウ ム結 石7例 中,高 ヵ
ル シ ウ ム尿症 は2例(28.6%),高 尿 酸 尿 症 は1例
(14。3%)で,3例(42.9%)に異 常 を認 め た.
5)発 生部 位 別 の高 カル シ ウ ム尿 症 ・高 尿 酸 尿 症 の
頻 度(Table7)
上 部 尿路 結 石54例中,高 カル シ ウ ム尿 症 は9例(16,7
%),高 尿 酸 尿症 は9例(16.7%)で,15例(27.8%)
に 異 常 を 認 め た.
下 部 尿路 結 石7例 中,高 カル シ ウ ム 尿 症 は2例
(28.6%)で,高尿 酸尿 症 は 認 め な か った.
ち なみ に,上 部 尿路 の カ ル シ ウ ム結 石 は43例あ り,
この うち で 高 カル シ ウム尿 症 は7例(16.3%),高 尿


























































6)単 発 ・多 発 別 の 高 カ ル シ ウム尿 症 ・高 尿 酸 尿症
の頻 度(Table8)
単発 結 石28例中,高 カ ル シ ウ ム尿 症 は3例(10.7%o),
高 尿 酸尿 症 は4例(14.3%)で,6例(21.4%o)に 異
常 を認 め た.
多発 結 石33例中,高 カ ル シ ウ ム尿 症 は8例(24.2%),
高 尿 酸 尿症 は5例(13.9%)で,11例(33.3%)に 異



































現在,尿路結石とくにカルシウム結石 の成 因 とし














会 において発表 した.ま た,御 高閲を賜わ った京都大学吉田
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